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コンigo　x　mpタインタフェ・asスのシステム設計
An　Approach　to　the　System　Design　in　Computer　lnterface
：Fu鵬量⑪SHrBU夏
Outline　：　Development　of　supporting　system　（s）　for　understanding　computer　hardware　inter－
　　　face，　and　its　application．
Rationale：According　to　our　previous　study　of　supporting　system　for　interface　｝earning
　　　environment．　we　found　that　　　　　　　　　　　　　　，
　　　1．　A　technically　wondeerful　system　can　be　too　difficult　or　boring　sometimes．
　　　2．　lf　the　system　is　very　expensive，　it　is　difficult　to　introduce．
　　　3．　With　the　usuai　teaching　method，　it　takes　a　long　time　to　learn　but　difficult　to　prove
　　　　　　　that　learners　do　understand　the　content．
　　　As　a　result，　we　have　developed　a　new　approach　to　solve　the　problems　of　hardware　and
　　　teaching　method．
Characteristics　and　explanation　of　the　new　approach　：
　　　Clteevacteriskic＄：
???
3．
4．
・
?
Programming　can　be　done　by　easy　computer　language－which　may　look　like　BASIC．
The　hardware　construction　is　built　around　the　importance　of　human　interface
emphasizing　on　the　five　basic　human　perceptions．　Therefore，　learners　will　be　able　to
enjoy　learning　through　imitation　sound，　melody，　and　LED　display．
Leamers　will　easily　be　able　to　practice　the　lessons　anywhere　since　the　systein　wi｝l
be　like　a　handy　computer　with　100V　activation．
Because　of　an　interface　between　the　supporting　system　and　personal　computer，　all
programs　which　are　written　can　be　downloaded　from　the　personal　computer　into　the
setpporting　system　after　compiling　and　assembling．
wt　on　itor　geragraewk　：　This　is　the　central　program　when　the　interface　board　is　used　in
programing　mode．　lt　reads　and　processes　requests　from　operators　through　key－
boards，　and　utilizes　the　interface　board　efficiently．
46
CPU　Z80
Monitor　pregram
ROPVi　（16K）
Us餅Memory
ROMIRAM　（8K）
psrogram　Area
RAM　（8K）
geile　Sy＄tem
EEMOM　（8K）
Melody　Control
Section
Keyboarci　Coniroi
Se（践io自
Data
Monitor
Pfi　O　（Z8420）
interiace
CN3　Printer
SIO　（Z8440）
lnterface
Switch　Data
Lg［1）　［）isplay
C　N2
RS一一232C
D　ata
Buffer
8×8　Dot　Matrix
Display　Unjt
7　Segment
Nurnber　Display　Unit
CNI　Bus匠羅xtensiQn
2．
3．
ewa＄y　Rewee　tine　gerewgraRy＃＄　：　These　programs　are　divided　into　processing　units　such　as
initializing　hardwares　on　the　interface　board，　inputting　switch　data，and　outputting
data　to　the　LED　display　unit．　They　will　help　operators　to　use　interface　board　easily．
They　are　equal　to　computer　system　calls　or　those　commands　of　BASIC．　There　are
about　fifty　subroutines　on　the　interface　board．
丁臓1輻腕謬騨睡菖r翁鵬s：Besides　easy　rgutine　programs，there　are　eight　more　kinds　of
programs　which　are　broken　down　to　twenty　six　ways　of　tising　depending　on　the
address．　These　programs　will　help　operators　who　are　beginners　in　computer　pro一
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　　　　　　　gramming　to　use　the　interface　board．
　　　4．　“OR？efiaka＄e”　（ieave　it　k＠　yrve）　Caeou　taftioge　ger＃grgeevt：A　central　prograin　when　the
　　　　　　　interface　board　is　used　in　calculator　mode．　lt　uses　the　input　data　from　the　1〈eyboard
　　　　　　　and　does　various　operations．
Application　and　Practical　Training　：
　　　This　Rew　approach　was　applied　to　a　real　education　environment　to　see　how　the　method
　　　and　interface　board　affect　learning．
　　　S曲1曾。量s◎響量艶gerac量icai蟹al腕輪菖lare　those　who　have　experiences　in　programmi1ユg
　　　using　high　level　computer　languages．　They　understand　numeric　representation　but　have
　　　never　studied　assembly　language　and　coinputer　hardware．
　　　Cegeteget　of　kbee　ewyaeticaE　tyagniewg：　The　subjects　learn　Z　80　assembiy　language　using
　　　interface　functions　with　1／O．　To　iTnost　efficiently　utilize　the　interface　board，　there　will　be
　　　some　considerations　：
　　　　1．　To　understand　the　operation　of　computer　hardware　interface，　subjects　learn　assem－
　　　　　　　bly　language　in　the　beginning　but　not　thoroughly．　lnstead，　they　learn　and　unClerstand
　　　　　　　the　computer　opevation　and　performance　of　the　interface　board　through　the　training
　　　　　　　programs．　They　also　experience　the　differences　between　the　interface　board　and
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　　regular　computer　board．
2．　With　various　1／O　operations，　the　content　will　well　be　organized　and　become　more
　　interesting．
3．　Since　the　Easy　Routine　Program　（described　before　in　Software　Construction　of
　　Interface　Board）　will　made　assembly　language　look　like　BASIC，　the　subjects　will　be
　　able　to　use　less　steps　in　programming．　Therefore，　programming　assembly　language
　　will　not　be　so　boring　and　timeNconsuming．
　〔論文の要旨〕現在のフィールドにあるコンピュータの100％といって良いと思うがすべて産
業用であるのが実態である。したがって，学校教育用としたヒューマンインタフェースも含め，
学習者に対して非常に不向きであり，難解である。そこで筆者はこれら難点を克服するため，コ
ンピュータテクノロジーの中でも最も難解といわれる，コンピュータインタフェースのシステム
設計をやさしく修得するためのシステム，教授法を開発し，それらについて論じている。
